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品質管理の座学講義に Excel 演習を課した実践教育の教育的効果 
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In general, quality control education consists mainly of classroom lectures.  The practical education program 
introduced recently was taught by a lecturer who had a first-hand experience as an engineer in the field of quality 
control.  Thus, students had the opportunity to learn about the actual quality control measures taken by companies.  
During the computer sessions, an Excel analytical tool was used to provide practical insight into statistical quality 
control.  The educational benefit of this practical education program was measured using principal component analysis.  
The achievement of each student attending the program was analyzed.   
The textbook used during classroom lectures was created specifically for the purpose of this program. It has 
been published by Science House and is available at bookstores.   
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講義「品質管理」を担当するに当たり、現在の社会ニーズ
を踏まえて、2006 年度は 16 週に対して下記のようなシラ
バスを設定し教育を実行した。 
1. シラバスの説明、品質管理の概要 
2. ISO9001 その 1 
3. ISO9001 その 2 
4. ISO9001 その 3 
5. ISO9001 その 4 
6. 企業における品質管理事業の事例 1 
7.       ″    品質管理事業の事例 2 
8. 中間試験 
9. 試験の返却と解答、統計処理の基礎 
10. データの解析 度数分布とパレート図 
11.     ″    推定と検定 
12. 管理図の基礎理論 
13. 実験計画法 (分散分析) 
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計量値の管理図の代表である Rx − 管理図(平均値と範






























Fig.2 Rx −  control chart 
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Fig.3  Content of Analysis Tool 
 
 
Fig.4   Dispersion analysis : Calculation result of 











































 品質管理は、[ ① ]に基づく管理とも言われる。これは、
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工学科 5 年生 28 名である。中間試験と期末試験の成績を
散布図に示したのが図 5 である。 [選択肢] (a)経験 (b)データ (c)PDCA (d)事実 (e)勘 
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①パレート図 ②散布図 ③管理図 ④特性要因図 ⑤ヒスト
グラム 
[選択肢] (a)大骨展開 (b)相関 (c)UCL (d) 富士山型 (e) 
不良層別 






Fig.5  Relationship of the middle score and the 




























 メーカ A1 メーカ A2 メーカ A3 
処理温度 B1 46 39 28 
処理温度 B2 69 68 57 
処理温度 B3 81 83 73 
処理温度 B4 58 55 47 
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 Fig.6 Part of the answer paper (Question 3,4,5 ) by 
some students.   
 
 Table 1  Score grade on each problem of the term 
examination.   
Student# Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Total 
1 20 20 15 20 15 90 
2 20 20 15 10 12 77 
3 20 20 15 10 10 75 
4 20 20 12 10 0 62 
5 20 4 15 10 16 65 
6 20 20 20 12 16 88 
7 20 20 20 20 20 100 
8 20 20 20 20 12 92 
9 4 20 15 10 14 63 
10 20 20 20 20 20 100 
11 20 20 20 20 15 95 
12 20 20 15 15 16 86 
13 20 20 4 20 4 68 
14 20 20 15 15 15 85 
15 20 20 15 8 15 78 
16 20 20 20 8 15 83 
17 20 20 15 5 0 60 
18 20 20 15 9 15 79 
19 20 20 20 20 15 95 
20 20 20 15 8 15 78 
21 20 20 20 20 15 95 
22 20 20 20 20 20 100 
23 20 20 20 20 13 93 
24 20 20 20 20 15 95 
25 20 20 20 12 15 87 
26 20 20 20 20 20 100 
27 20 20 20 15 15 90 





る累積寄与率と因子負荷量を表 2 に示す。 
主成分分析の結果、第 2 主成分軸までの累積寄与率は







Table 2  Accumulation contribution ratio and factor 
load for each principal component.   
PC Axis PC1 PC2 PC3 PC4 
AC ratio 0.355 0.574 0.780 0.909 
Q.1 0.255 -0.263 0.889 -0.231
Q.2 0.188 -0.823 -0.435 -0.239
Q.3 0.814 0.103 -0.0998 -0.374





 Q.5 0.720 0.494 -0.175 -0.0464
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 Fig.7  Principal component analysis of the result 
on the term examination 
   PC1:the first PC axis, PC2:the second PC axis. 
The cluster near the origin was surrounded in the 
round.  Number in the figure is student number. 
 
表 2 から分かることは、第 1 主成分軸に因子負荷した問
題は問 3，4，5 であり、いずれも Excel 演習課題である。
第 2 主成分軸に因子負荷した問題は問 2 で選択問題であ




る。問 5 が出来なかった者に学生 28 もいたが、この学生
は先の 3 人とは問 3，4 が出来ており、解答用紙を見ると、
問 1 から 4 までの解答評点に自信があり、問 5 の解答を
放棄した勘があり、この分析結果からも異質性が観察され
た。 
丸囲みから外れた学生 9 については、問 1 に対して受講
学生 28 人中たった一人不正解を出したことによるもので
あり、学生 5 は問 2 に対してたった一人不正解を出した
ことによるものである。問 2 が第 2 主成分軸に因子負荷
していることもあり、学生 5 は大きく軸から外れていた。 
図 1で丸囲みクラスタから外れたものは学生番号 3，4，
5，9，13，17，28 の 7 名であったのに対して、図 2 では
6 名で、学生 3 が主成分分析では抽出されなかった。その
理由を考えると、その学生は期末試験の問 3，4，5 で評
点が低かったが総じて評点があったためである。 
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